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Abstract  Most of the traffic accidents are caused by unintentional behavior of driver, so 
called careless mistakes. Human error is the most serious problem to prevent traffic 
accidents. If drivers can recognize their physical condition objectively, it is possible to avoid 
accidents caused by unreasonable or imprudent behavior. 
Electrocardiogram and respiration are easily affected by mental state and physical 
condition and they are possible to measure without interfering driving operation. In this 
paper we propose a system presuming the condition of driver by checking  
electrocardiogram and respiration while driving. We developed an experimental equipments 
to measure cardiograph and respiration and a method to remove noise caused by muscle 
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の周期を割り出し、1 周期の時間を 60 倍したものが瞬時
心拍数として用いられる。 
































































































電計を作成した(図 5)。＋,－,基準の 3 つの電極を用いて、
標準肢誘導での測定が可能である。サンプリング周波数













































































































図 8 ドップラーセンサ出力-WP 処理後 (安静時) 
 



























図 10 II 誘導心電図-WP 処理後 (通常運転時) 
 






















































































































図 16 II 誘導心電図-WP 処理後 (負荷運転時) 
 
呼吸や腕の動きによる基線動揺が見られ(図 15)、心電
















































































図 20 ドップラーセンサ出力-WP 処理後 (負荷運転時) 
 





WWL 得点(mean weighted workload score:平均作業負荷得
点)を表 1、2 に示す。 
通常運転時に比べ、負荷運転時に心拍数と呼吸数の上







表 1 心拍・呼吸数の検出結果と WWL 得点 (II 誘導) 
II 誘導 (通常運転時) 
被験者 心拍数 呼吸数 WWL 
A 58 18 41 
B 72 15 15 
C 60 17 65 
D 80 17 93 
E 85 21 16 
II 誘導 (負荷運転時) 
被験者 心拍数 呼吸数 WWL 
A 78 28 73 
B 72 25 78 
C 81 24 98 
D 92 30 97 
E 90 15 71 
 
表 2 心拍・呼吸数の検出結果と WWL 得点 (I 誘導) 
I 誘導 (通常運転時) 
被験者 心拍数 呼吸数 WWL 
A 60 16 19 
B 74 20 14 
C 71 21 6 
D 82 17 51 
E 78 19 19 
I 誘導 (負荷運転時) 
被験者 心拍数 呼吸数 WWL 
A 80 30 96 
B 81 28 81 
C 86 24 95 
D 107 26 85 
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